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温泉浴前の全体の収縮期血圧が 100±6.84 （91-110） 
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Improvement of bioavailability and apoptosis  
potential of curcumin in combination with  
epigallocatechin-3-gallate in  
leiomyosarcoma cells
Bin Li1, Takashi Takeda2,3, Kenji Tsuiji3, Mari Tadakawa3, Akiko Kondo3 and Nobuo Yaegashi1,3
1Department of Tohoku Medical Megabank Organization, Tohoku University, Sendai, Japan 
2Division of Women’s Health, Research Institute of Traditional Asian Medicine, Kinki University School of Medicine 
3Department of Obstetrics and Gynecology, Tohoku University Graduate School of Medicine, Sendai, Japan
Objective
Uterine leiomyosarcoma （LMS） has an unfavorable 
response to standard chemotherapeutic regimens.　Two 
natural occurring compounds curcumin and epigallocate-
chin gallate （EGCG） are reported to have anti-cancer 
activity.　We previously reported that curcumin reduced 
LMS cell proliferation and induced cross-regulation 
between autophagy and apoptosis.　However, challenges 
remain in overcoming curcumin’s low bioavailability.
Materials and Methods
Cell proliferation was assessed after exposure to cur-
cumin and EGCG in SKN cells.　Autophagy was 
detected by Western blotting for Light chain 3 and 
sequestosome1 （SQSTM1/p62） expression.　Apoptosis 
was confirmed by Western blotting.
Results
In this study, we showed that the combination of 
EGCG and curcumin significantly reduced SKN cell pro-
liferation more than either drug alone.　The combination 
induced apoptosis at a much lower curcumin concentra-
tion.   Curcumin induced autophagy while EGCG 
decreased autophagy.　Curcumin increased extracellular 
signal-regulated kinase （ERK1/2） activity while EGCG 
decreased ERK1/2 activity in SKN cells.
Conclusion
 These experimental findings suggest that combination 
treatment reduces uterine LMS cells viability and 
induces apoptosis in uterine LMS cells by increasing the 
cellular incorporation of curcumin in the presence of 
EGCG.　Moreover, EGCG may play an important role in 
the cross-regulation between autophagy and apoptosis of 
cucumin in SKN cells.
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─ 第 67回日本産科婦人科学会学術集会　IS Good Poster Award ─ 
The reaction of fetal cortisol against intra-uterine inflammation  
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─ The 8th Pan Pacific Symposium on Stem Cells and Cancer Research Everfront Award ─ 
Discovery of Muse Cells shifts the  
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relevant radioresistant ; CRR）細胞株とした．マウス乳が










口腔がん由来の SAS及び SASより樹立した CRR細胞
である SAS-Rをヌードマウス背部皮下に移植して形成し
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─ 日本肝胆膵外科学会理事長賞 ─ 





























癌症例 165例（胆道癌取扱い規約／ stageI : II : III : IV
＝ 12 : 37 : 50 : 66），および非癌胆管 21例を対象とし
た．全 186例のうち，stage I・stage IV・非癌胆管各
7例（計 21例）を discovery setとし，残り 165例を
validation setとした．
方法と結果
Laser Micro Dissection : discovery setの FFPE組
織から LMD6000により癌細胞（または胆管上皮細胞）
を選択的に約 30,000細胞採取した．Liquid TissueTM 
MS Protein Prep kitによりサンプルを可溶化し，ペプ
チド化した．
Shotgun Proteomics : イオントラップ型MSにて
ペプチド化サンプルの網羅的解析を行った．各サンプ
ル 3回測定したものを統合して，stage I : 1,266種，
stage IV : 1,143種，非癌胆管 : 1,095種，計 1,992種
のタンパク質を同定した．
Semi-quantitative Comparison : スペクトラルカ
ウント法（相対変化量 2倍以上）及び G検定（P < 0.05）
により癌部と非癌胆管の半定量比較解析を行い，癌部
で有意に高発現する 136種のタンパク質を同定した．







種 : OLFM4, OAT, CAD17, FABPL, AOFA, CPSM, 
HMCS2，公知 4種 : S100P, CEAM5, MUC5A, K1C20）
を抽出した．
Immunohistochemistry : Validation set 165例の免
疫組織化学的検証では，S100P （84%），CEAM5 （75%），
MUC5A （62%），OLFM4 （60%），OAT （42%），CAD17 
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─ 第 56回日本心身医学会総会ならびに学術講演会最優秀演題賞（一般演題の部） ─ 
神経性やせ症患者の放線冠前部における白質線維統合性の低下 
Disrupted White Matter Integrity in Anterior 


















低下が起こっていることを報告した（Sato, et al. 
2013）．従来から AN患者には脳萎縮に代表される脳
の構造的変化が認められており（Seitz, et al. 2014），
白質線維についても拡散テンソル強調画像 （Diffusion 





対象は女性の AN患者 19名 （制限型 14名，過食排




た 3-T MRI　スキャナーを用いて DTIの撮像を施行
した．白質線維の密度，ミエリン化などを反映する指




年齢は HC群が 19 ± 2 （mean ± SD） 歳，AN群が
20 ± 4 歳で有意差はなかった．Body Mass Indexは
HC群が 20.0 ± 1.5 kg/m2，AN群が 14.4 ± 1.9 kg/m2で，
患者が有意に低かった （p<0.01）．EAT-26得点は HC
群が 6.4 ± 5.7，AN群が 19.5 ± 15.9で，患者が有意
に高かった （p<0.01）．失感情症の尺度である 26 item 
Toronto Alexithymia  Scale （TAS-20）　に有意差はな
かった．HC群が 6.4 ± 5.7，AN群が 19.5 ± 15.9で放
線冠前部における FAは AN群で有意に低下していた
（uncorrected p<0.001, cluster-wise corrected p<0.05）．


























Pettit, Lewis D, et al.（2013）　Executive deficits, not pro-
cessing speed relates to abnormalities in distinct pre-
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 1） Ikehata, H., et al. （2015）　Photochem. Photobiol., 91, 
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ては本論文（Inoue A, et al. Ann Oncol 2013 ; 24 : 54-
9.）があくまで第一報（Maemond M, Inoue A, et al. N 
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─ European Respiratpry Society International Congress 2015 ERS Travel Grant ─ 
Decreased level of bis-S-bimane in exhaled  
breath condensate of COPD
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bimaneは健常非喫煙者（13.6 ± 3.0 nM），健常既喫煙
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を Saline + Saline + CRD 群，CP-154526 + CRH + 
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─ 第 19回日本内分泌病理学会研究奨励賞 ─ 
Aldosterone 産生腺腫のCYP11B1, CYP11B2,  

















 HSD3B1と CYP11B2の H-scoreは正相関した．腫
瘍面積は CYP11B1の H-scoreに正相関，CYP11B2に
逆相関した【図 1】．腫瘍面積と CYP11B2 及び
CYP11B1 の H-score との積は各々 PAC 及び尿中
Aldosterone排泄量と正相関した【図 2】．HSD3B2 
mRNA発現は HSD3B1に比し有意に発現が強かった．
HSD3B1 mRNA発現は CYP11B2 mRNA発現及び PAC
と正相関した【図 3】．KCNJ5変異陽性群で野生型に
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図． 膜輸送系による一次繊毛短縮の制御機構
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B : 同静脈相．左右それぞれ 4本の皮質静脈に左右対
称に ROIを設置した．
C : 各 ROI における time density curve．それぞれ
curveから time-to-peakを算出した．
図 2.　横軸は脳血液循環時間の半球間差（秒），縦軸
は脳血流の左右比で，Regression line （実線）と 95%
信頼区間（破線）を示す．r2 = 0.89，P < 0.0001と強
い相関関係が認められた．
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─ 9th International Symposium on Nanomedicine The Best Poster Award ─ 
Elucidation of Mechanisms of Lymph Node Metastasis  
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